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Many countries are turning into “knowledge-based society”, which new knowledge and 
skills, such as IT and advanced science; provide a platform for the country's economic and 
other social activities. Globalization is one of keywords, and personnel and physical 
exchange will be encouraged in such society. Curriculum from elementary school to high 
school in Japan integrates international understanding class as key stone of school 
education to foster personnel who are responsible in such society. Although the history of 
international understanding education in Japan is not long yet, schools across the country 
have started the class.  
This research investigated international understanding education in school curriculum 
and found out the following tasks. 
 1) The subject teachers need to have much experience of international exchange. 
 2) The class needs to emphasize not only to appreciate other cultures, but also to promote 
 own culture. 
 3) It is necessary to consider the international exchange with cooperation of the whole 
 community. 
Universities play important role in fostering teachers and leaders in a society to push ahead 
international understanding by improving the tasks. From the point of view, this paper 
examined two programs which are implemented in Nagasaki University. One of two is 
I-STEP, and the other is an exchange program in the Elementary School Attached to 
Nagasaki University, Faculty Education. The result suggested that these projects contribute 
to improve the tasks 1) and 2) mentioned above. Furthermore, it was suggested that 
exchange program in the university needs to expand to improve the 3). 
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年間 13 時間、2 年生･･･年間 15 時
間） 
3～4 年生：ハローイングリッシュ（年間 17 時
間）及び総合的な学習の時間「かが
やき」（年間 32 時間） 
5～6 年生：外国語活動（年間 35 時間）及び総
合的な学習の時間「かがやき」（年
























 昭和 63 年（1988）年に、校区内にあるアメリカ
ンスクールと姉妹校協定を結び、交流事業を行っ
てきている。昨年までは 3 年生のみの交流であっ





3 年生 ：アメリカンスクールとの交流 
4 年生 ： アメリカンスクールとの交流＋ア
ジアの人々との交流（大学の留学生
の協力） 
5 年生 ： アメリカンスクールとの交流＋中
国の修学旅行生との交流（隔年） 
6 年生 ： アメリカンスクールとの交流＋近
くのテーマパークでの英語村体験 
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1～4 年生 ：ハローイングリッシュ（各学年 7
時間／年） 







1 学期 ： シンガポールのリバベール小学校の 5
年生が訪れ、交流をする 
2 学期 ： 総合的な学習の時間「かがやき」…「世
界の人々と交流しようⅠ（18 時間、主
にシンガポールについての調査） 






















































 この小学校も D 校と同じ地区にあるが、全児童
の 60％を外国籍の児童が占めている。また、ほと 
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9 11/21 TG 14 A大学 
食べ物は 
どこから 









 合計 629  
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表 2 長崎大学における I-STEP プログラム 












































日 午前 午後 






























10(土) 長崎空港出発 仁川空港到着 
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表 3 漢陽大学校における I-STEP プログラム 























表 4 長崎大学における I-STEP プログラム 
























の教育実習を取り入れての I-STEP が始まって 5
年目であるが、年々学生たちの希望者が増えている。 












































14(金) 評価及び修了式  
15(土)  仁川空港発 






























19(土) 長崎市文化散策 長崎空港発 
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2011 年 9 月 21 日（水）2時間目(9:30~10:15) 
対象学年：中学 3 年生 
実習教室：未   定 
指導教員：橋本 健夫 
指導教生：山下 順也・尾方 美奈・長岡 有紀・白川 美織・龍 ななほ 
 





































写真 3 漢陽大学校での授業実習の様子 写真 4 漢陽大学校での日本の昔話を教材とした
 教育実習の様子 
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3) 文部科学省：学習指導要領（1998 年） 




6) I-STEP 報告書 2004 年度版 
7) I-STEP 報告書 2007 年度版 
8) I-STEP 報告書 2010 年度版 
 
